





『ウォントリーの竜』（The Dragon of Wantley）
は、イギリス 18 世紀前半の演劇史で必ず言及さ
れる作品である。それまでジョン・ゲイの『乞食

















































がヘンリー・ケアリー (Henry Carey, 1687-1743) に
よって書かれ、ジョン・フリデリック・ランプ (John 
































































































Ⅱ . 第 1 幕の詩と音楽
第 1 幕の楽曲構成は表 1 の通りである。この表






Duetto’s in the Burlesque Opera Call’d The Dragon 
of Wantley in Score. Composed by John Frederick 
Lampe. のような小グループの演奏用に出版され
た楽譜である 10。
ワードブック 11 には、配役（Dramatis Personae）
として、次のような簡単な記述しか記されていな
い。括弧内は、歌手名である。
竜 The Dragon (Mr. Reinhold)、ムーア荘のムー
ア More of More-Hall（Mr. Salway）、マージャリー
の父ギャファー・ガビンズ Gaffer Gubbins, Father 
to Margery （Mr. Laguerre）、マージャリー Margery
（Miss Isabella Young）、モークサリンダ Mauxalinda
（Miss Esther Young）、村娘と若者の合唱隊 Chorus 
of Nymphs and Swains。そして場面としてはロザ
ラム近くのヨークシャーのあの地域 Scene that 
Part of Yorkshire near Rotheram と記されている。












Save, save your Lives, and fly!
Away, away!
 For if you stay,




























That could not with him grapple;
And one Sup,
He eat them up,




















このたった 2 行の詩が第 1 行は混声合唱で、第









Away they flew; the Dragon scar’d them all:
He drank up all their Coffee at a Sup,










Here the ‘Squire with Servants wrangling;
There the Maids and Mistress jangling,
And the pretty hungry Dears
All together by the Ears,
Scrambling for a Barley-Cake:
















Gub. This Dragon very modish, sure, and nice is:
What shall we do in this diast’rous Crisis?
Marg. A Thought, to quell him, comes into my Head;
No Way more proper than to kill him dead.
Gub. O Miracle of Wisdom! rare Suggestion!

















るアリアとなっており、形式は第 1 連、第 2 連を
それぞれ繰り返す二部形式である。
これに対して村人が次のように答える。
    Let’s go to his Dwelling,
    With Yelping and Yelling;
    We’ll move him to Pity,


















All are Lovers of the Bottle;
Poets, Painters and Musicians,
Churchmen, Lawyers and Physicians,
     All admire a pretty Lass,
     All require a cheerful Glass.
     Ev’ry Pleasure has its Season,




























（aside）Her Looks shoot thro’ my Soul, her Eyes 
strike Fire;
I’m all a Conflagration of Desire.
(to her)   Fair Maid, I grant whatever you can ask,






















(overhearing) A forward Lady! she grows fond apace,












Maux. O Villan! Monster! Devil! Basely base!
How can you dare to look me in the Face?


















Pigs shall not be 
So fond as we;
We will out-cooe the Turtle Dove.
Fondly toying,
Still enjoying,















Ⅲ . 第 2 幕の詩と音楽





Sure my Stays will burst with sobbing,
And my Heart quite crack with throbbing.
My poor Eyes are red as ferrets,
And I ha’n’t a Grain of Spirits.
O I wouldn’t for any Money
This vile Beast shall kill my Honey.
Better kiss me, gentle Knight,






















Moore. My Madge! my Honey-suckle, in the Dumps!
高　際　澄　雄
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Marg. Put your Hand here, and feel my Heart how’t 
thumps.
Moore. Good lack a day! how great a Palpitation!

























So Madam! have I found you out at last?
You now shall pay full dear for all that’s past.
Were you as fine as e’er wore Silk or Sattin,
I’d beat your Harlot’s Brains out with my Pattin,















Or non se ipse,
To chatter so.
Your too much feeding
All Rules exceeding,
Has spoil’d your Breeding,





































Maux.  Oh how easy is a Woman,
        How deluding are you Men!
        Oh, how rare, to find a true Man,
        Not so oft as one in ten.
Moore.  Oh how charming is a Woman,
        Form’d to captivate us Men;
        Yet so eager to subdue Man,
        That for one she convets ten.
Marg.   Let’s reward them as they treat us,
        Woman prove sincere as Men;
        But if they deceive and cheat us,
        Let us e’en cheat them again.
























Moore. I scorn Sword, Spear, or Dart;
   I’m arm’d completely in a valiant Heart.
   But first I’ll drink, to make me strong and mighty,











Fill, ﬁll, ﬁll a mighty Flagon,



























Come, Mr. Dragon, or, by Jove I’ll fetch you:






Dragon! Dragon! thus I dare thee:
Soon to Atoms thus I’ll tear thee;
Thus thy Insolence subdue.
But regarding where my Dear is,
Then, alas! I feel what Fear is,
















Moore. It is not Strength that always wins;
        Good Wit does Strength excel.
        Confound the Rascal, how he grins!







Dragon. What nasty Dog has got into the Well,
        Distrubs my Drink, and makes the






Dragon. Oh, ho! Mr. Moore,
      You son of a Whore,

















Dragon. Oh! oh! oh!
     The Devil take your Toe.
竜　ああ！ああ！ああ！
　お前のつま先など悪魔に食われろ！
『ハムレット』第 5 幕第 1 場のレアティーズの “The 









Marg. Oh, my Champion! how d’ye do?
Moore. Oh, my Charmer! how d’ye do?
Marg. Very well, thank you.
Moore.                    I’m so too,.
Your Eyes were livid, and your cheeks were pale;
But now you look as brisk as bottled Ale.
Give me a buss.
Marg.                Twenty, if you please.

















My sweet Honeysuckle, my Joy and Delight,
I’ll kiss thee all Day, and hug thee all Night.
My Dearest is made of such excellent Stuff.




















Sing, sing, and rorio,
An Oratorio
To gallant Morio,





















                           HUZZA!
高　際　澄　雄
23
    
Marg. Maux.       Huz―――――――za!
    
Omnes
       HUZZA! HUZZA! HUZZA!



















ジェリー』を作詞作曲して、1738 年 12 月 9 日コ
ヴェントガーデン劇場で初演した。副題に “Or, A 










いる。 “…and the Opera concludes, according to the 
Custom of all Operas, with the general Reconciliation 















べると 24、1738 年度公演期の上演回数は 19 回、


































































This paper would not have been completed without 
the conscientious assistance of Mr Steve Dryden of 
the Listening Service, the British Library, who kindly 
enabled me to listen to the tape of the recording of the 
BBC Radio 3 programme of The Dragon of Wantley 
in spite of my sudden request due to my imminent 
departure from London in August, 2012. Mr Dryden 
also managed to download the recording to mp3, by 
which skill I was able to listen to the music of The 
Dragon of Wantley
 as many times as I liked for the 
analysis of the compositional technique, in August 
2013. I deeply appreciate his expertise. I furthermore 
would like to express my thanks for the kind help of 
the staff of the Music and Rare Books Reading Room, 
the British Library, who answered all of my frequent 





1991）p. 252. 原 典 の 説 明 も “The libretto was a bawdy 
affair by Henry Carey” （Christopher Hogwood, Handel, 
Thames and Hudson, 1984, p. 144）となっており、翻訳
者を悩ませたものと想像できる。
2
 David Hey,“The Dragon of Wantley: Rural Popular Culture 
and Local Legend” (Rural History , Vol. 4, No. 1, pp. 23-40, 







 ‘Carey, Henry’,The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, Second Edition, Macmillan Publishers Limited, 
2001 による。
5
 ‘Lampe, John Friderick’,The New Grove Dictionary of 




の竜との壮絶なる闘いの真の物語」(A True Relation of 
the Dreadful Combate between More of More-Hall and the 











c.14）を使用した。1737 年出版の第 2 版と第 3 版である。
しかし所によっては後年の版で補った。音楽の分析に
は、大英図書館所蔵の BBC Radio 3 による 1985 年 2 月
21 日の放送番組の録音記録（Shelfmarks: ICDR0012075-
ICRD0012076NSA　および Shelmarks: T7603-T7604BW）
を 使 用 し た。 こ れ は、1984 年 に South Hill Park Arts 




Wallington, Lawrence (bass; Gubbins)
Mackenzie, Jane Leslie (soprano; Margery)
McCleod, Linda (mezzo-soprano; Mauxalinda)
Hill, Martyn (bass; (The) Dragon)
Butt, John (harpsichord)
Cambridge Opera Group Orchestra










図書館 Shelfmark:G221 の中の Songs and Duetto’s in the 
Burlesque Opera Call’d The Dragon of Wantley in Score. 








 第 2 版と第 3 版においては、第 1 幕第 1 場の表示はあっ
ても、第 2 場および第 3 場の表示がなく、単に Scene A 
Hall, Scene Moore-Hall とのみ記されているだけである。




 第 2 版と第 3 版にはこの歌詞は記載されていない。参
照した楽譜集にもガビンズのアリアは収録されていな
い。しかしワードブックの後の版には現われており、
BBC Radio 3 の放送でも歌われている。
14




 第 2 版と第 3 班のワードブックではこのアリアの歌詞
は 4 行で書かれているが、後の版では 10 行に拡大され
ており、BBC Radio3 が記録した演奏でも 10 行の歌詞
が採用されている。
16
 第 2 版と第 3 版ではこの歌詞は 6 行であるが、後の版
ではさらに 4 行が加えられ、曲もダカーポアリアとなっ
ているが、BBC Radio 3 の記録でも、6 行の版で演奏さ
れている。
17
 第 2 版と第 3 版ではこの歌詞は前半の 4 行のみであり、
楽譜も 4 行の詩にのみ作曲されているが、後の版では




他の版の楽譜には掲載されている。BBC Radio 3 の記録
も他の楽譜の通りに演奏されている。
19
 第 2 版と第 3 版ではこの部分は Chorus と表示されて
いるが、後の版では、ムーアのアリアとして 2 行が続










 第 2 版と第 3 版では “Moore within, Cries Boh!”と指示




 BBC Radio 3 で記録された演奏では、現代に分かりやす
く Hurrah に変えられている。
23




 Ed. Arthur H. Scouten, The London Stage 1660-1800, Part 3: 
1729-1747, Southern Illinois University Press, 1961 による。
25
 Robert D. Hume, Henry Fielding and the London Theatre 
1728-1737, Clarendon Press, 1988, p. viii.
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表1　The Dragon of Wangley　第1幕楽曲分析　（通低は通奏低音の略称　Harp. はharpsichordの省略　詩行はCarey 作品集1828年版に依る）
曲番 場 楽曲形態 楽曲形式 構成要素 声部 登場人物 演奏楽器 対応詩行 部分時間 合計時間 その他
1 序曲 三部形式 1 開始部 全奏（金管 弦楽 木管 通低） 2'48" 6'48" 金管輝かしい
2 対位法部 弦楽 木管 通低 2'02"
3 終結部 全奏（金管 弦楽 木管 通低） 1'58" 金管輝かしいが中間部暗い
2 1 合唱 ダカー ポ形式 1 提示部 混声 村人 弦楽 通低 I.i.1-3 1'00'' 2'49" 女声から男声へ　明るい
2 中間部 男声ソロ チェロ I.i.4-6 0'33'' ソロ（声部判断できず）
3 再現部 混声 弦楽 通低 I.i.1-3 1'16" 0'38"
3 2 シンフォニー ファンタジア形式 弦楽 木管 通低 不安を表す
4 2 R. Secco バス ガビンズ 通低（Harp. Cello) I.ii.1-4 0'38"
5 2 アリア 非ダカー ポ形式 バス ガビンズ 弦楽 通低 I.ii.5-10 1'53" Purcell, King Arthur に類似
6 2 合唱 ダカー ポ形式 1 提示部 混声 村人 弦楽 通低 I.ii.11-12 1'05" 2'34"
2 中間部 弦楽 通低 * 0'31" この部分台本には欠如
3 再現部 弦楽 通低 I.ii.11-12 0'58"
7 2 R. Secco ソプラノ マ ジーェリー 通低（Harp. Cello) I.ii.13-20 0'39" 笑いを誘う
8 2 アリア ダカー ポ形式 1 提示部 ソプラノ マ ジーェリー オブリガ トーオ ボーエ 弦楽 通低 I.ii.21-24 1'40" 3'57" 悲しげに　オ ボーエ美しい
2 中間部 チェロ I.ii.24-30 0'22" 快活
3 再現部 オブリガ トーオ ボーエ 弦楽 通低 I.ii.21-24 1'55"
9 2 R. Secco バス ガビンズ 通低（Harp. Cello) I.ii.31-40 1'00"
ソプラノ マ ジーェリー
メゾソプラノ モ クーサリンダ
10 2 アリア 二部形式 1 前半部 メゾソプラノ モ クーサリンダ 弦楽 通低 I.ii.41-44 0'56" 2'26"
2 後半部 弦楽 通低 I.ii.45-48 1'30" claspを強調
11 2 合唱 非ダカー ポ形式 混声 村人 弦楽 オ ボーエ 通低 I.ii.49-51 1'34" I.ii.52-54 演奏されず原曲はダ
カー ポ形式か？
12 3 シンフォニー 三部形式 1 第一部 弦楽 オ ボーエ 通低 0'25" 1'43"
(popular ballad 
tune)
2 第二部 弦楽 オ ボーエ 通低 0'50"
3 第三部 弦楽 オ ボーエ 通低 0'18"
13 3 R. Secco テナー ムー ア 通低（Harp. Cello) I.iii.1-4 0'16"
14 3 アリア ダカー ポ形式 1 提示部 テナー ムー ア 弦楽 オ ボーエ 通低 I.iii.5-10 1'37" 3'42"
2 中間部 弦楽 通低 I.iii.11-12 0'25"
3 再現部 弦楽 オ ボーエ 通低 I.iii.5-10 1'40"
15 3 合唱 ダカー ポ形式 1 提示部 混声 村人 弦楽 オ ボーエ 通低 I.iii.13-14 0'46" 2'22"
2 中間部 弦楽 オ ボーエ 通低 I.iii.15-18 0'44"
3 再現部 弦楽 オ ボーエ 通低 I.iii.13-14 0'52"
16 3 アリア ダカー ポ形式 1 提示部 ソプラノ マ ジーェリー オブリガ トーオ ボーエ 弦楽 通低 I.iii.19-22 2'30" 6'10" オ ボーエ美しい
2 中間部 オブリガ トーオ ボーエ 弦楽 通低 I.iii.23-28 1'50"
3 再現部 オブリガ トーオ ボーエ 弦楽 通低 I.iii.19-22 2'50"
17 3 R. Secco テナー ムー ア 通低（Harp. Cello) I.ii.29-40 1'05"
ソプラノ マ ジーェリー
18 3 アリア 非ダカー ポ形式 ソプラノ マ ジーェリー 弦楽 通低 I.iii.41-46 1'33" I.ii.47-50は省略されている（原
曲はダカー ポ形式）
19 3 R. Secco メゾソプラノ モ クーサリンダ 通低（Harp. Cello) I.iii.51-54 0'17"
テナー ムー ア
20 3 二重唱 ダカー ポ形式 1 提示部 テナ ソプ ムー ア マ ジーェリー 弦楽　通低 I.iii.55-61 1'38" 4'27" 対位法
2 中間部 テナ ソプ ムー ア マ ジーェリー 弦楽　通低 I.iii.62-68 0'44" 和声法
3 再現部 テナ ソプ ムー ア マ ジーェリー 弦楽　通低 I.iii.55-61 2'45" 対位法
21 3 R. Secco メゾソプラノ モ クーサリンダ 通低（Harp. Cello) I.iii.69-92 0'59" 歌の模倣部分は行数から除
外
22 3 アリア 二部形式 1 第一部 テナー ムー ア 弦楽　通低 I.iii.93-96 1'39" 2'32"
2 第二部 テナー ムー ア 弦楽　通低 I.iii.97-98 0'53" remain はメリスマ唱法
23 3 R. Secco メゾソプラノ モ クーサリンダ 通低（Harp. Cello) I.iii.99-101 0'14"
テナー ムー ア
24 3 二重唱 二部形式 1 第一部 テナ メゾ ムー ア モ クーサリンダ 弦楽　通低 Iiii.102-
104
1'42" 4'02"




表3　The Dragon of Wantley第3幕楽曲分析（通低は通奏低音の略称　Harp. はharpsichordの省略　詩行はCarey 作品集1828年版に依る）
表2　The Dragon of Wantley第2幕楽曲分析（通低は通奏低音の略称　Harp. はharpsichordの省略　詩行はCarey 作品集1828年版に依る）
曲番 楽曲形態 楽曲形式 楽曲構成要素 声部 登場人物 演奏楽器 対応詩行 部分時間 全体時間 その他
1 R. Secco ソプラノ マ ジーェリー 通低（Harp. Cello) III.i.1-6 0'26"
テナー ムー ア
2 アリア ダカー ポ形式 1 提示部 テナー ムー ア 弦楽　通低 III.i.7-9 1'17" 3'31"
2 中間部 同上 同上 同上 III.i.10-12 0'51" 中間部　短調
3 再現部 同上 同上 同上 III.i.7-9 1'23"
3 R. Secco テナー ムー ア 通低（Harp. Cello) III.i.13-16 0'16"
4 シンフォニー 弦楽　通低 1'05" ゆっくりとした音楽
5 R. Secco バス 竜 通低（Harp. Cello) III.i.17-18 0'14"
6 アリア 非ダカー ポ形式 バス 竜 弦楽　通低 III.i.19-21 1'37" 長いメリスマ唱法あり
7 シンフォニー 全奏 1'05" 金管が輝かしい
8 R. Acomp. バス 竜 弦楽　通低 III.i.22-23 0'50" take your toeを繰り返す
9 R. Secco ソプラノ マ ジーェリー 通低（Harp. Cello) III.i.24-30 0'21"
テナー ムー ア
10 二重唱 ダカー ポ形式 1 提示部 ソプ　テナ マ ジー　ムー ア 弦楽　通低 III.i.31-32 2'32" 6'40" 『魔笛』に似る
2 中間部 同上 同上 同上 III.i.33-34 0'34"
3 再現部 同上 同上 同上 III.i.31-32 3'04"
11 R. Secco バス ガビンズ 通低（Harp. Cello) III.i.35-40 0'45"
12 合唱 ダカー ポ形式 1 提示部 混声 村人 全奏 III.i.41-44 0'47" 1'51"
2 中間部 混声 村人 弦楽　通低 III.i.45-48 0'33"
3 再現部 混声 村人 全奏 III.i.41-44 0'31"
13 大合唱 非ダカー ポ形式 混声 登場人物全員　村人 全奏 III.i.49-50 1'10"
曲番 楽曲形態 楽曲形式 楽曲構成要素 声部 登場人物 演奏楽器 対応詩行 部分時間 全体時間 その他
1 アリア ダカー ポ形式 1 提示部 ソプラノ マ ジーェリー オブリガ トーオ ボーエ ファゴット 弦楽 通低 II.i.1-4 2'38" 6'49" 悲しげな表出
2 中間部 同上 同上 弦楽 通低 II.i.5-8 1'31" 明るい
3 再現部 同上 同上 オブリガ トーオ ボーエ ファゴット 弦楽 通低 II.i.1-4 2'40" 悲しげな表出
2 R. Seccp テナー ムー ア 通低（Harp. Cello) II.i.9-32 1'51"
ソプラノ マ ジーェリー
メゾソプラノ モ クーサリンダ
3 二重唱 ダカー ポ形式 1 提示部 ソプ　メゾ マ ジー　モ クーサ 弦楽 通低 II.i.33-36 1'30" 3'30" chatterを繰り返し滑稽女
性の張り合い
2 中間部 同上 同上 II.i.34-40 0'33"
3 再現部 同上 同上 II.i.33-36 1'27"
4 R. Secco ソプラノ マ ジーェリー 通低（Harp. Cello) II.i.41-51 0'50"
メゾソプラノ モ クーサリンダ
テナー ムー ア
5 アリア ダカー ポ形式 1 提示部 メゾソプラノ モ クーサリンダ II.i.45-51 1'28" 3'45"
2 中間部 同上 同上 0'52"
3 再現部 同上 同上 1'25"
6 R. Secco ソプラノ マ ジーェリー II.i.56-57 0'16"
テナー ムー ア
メゾソプラノ モ クーサリンダ
7 三重唱 四部形式 1 第一部 メゾソプラノ モ クーサリンダ 弦楽 通低 II.i.58-61 1'12" 3'55"
2 第二部 テナー ムー ア 同上 II.i.62-65 0'50"
3 第三部 ソプラノ マ ジーェリー 同上 II.i.66-69 0'50"
4 第四部 上記三声 上記 3 人 同上 II.i.66-69 1'03"
8 R. Secco バス ガビンズ 通低（Harp. Cello) II.i.70-77 0'37"
テナー ムー ア





The burlesque opera, The Dragon of Wantley, is always mentioned in the history of English drama in the first 
half of the eighteenth century because it broke the record number of performances in one season: it was performed 
69 times in 1737, while Beggar’s Opera was performed 62 times in 1728, which had been the record number so far. 
However, in contrast to the fact that Beggar’s Opera is well-known in the modern times, as it is often played even 
today, The Dragon of Wantley is relatively unknown, as it is rarely performed today. This paper analyzes its word-
books and music, utilizing the recording of the performance in 1984 by BBC Radio 3, to grasp the character of the 
work.
Through the close analysis of the words and music with some other considerations, the paper reaches the 
following conclusions.
1. The Dragon of Wantley is completely different from Beggar’s Opera in that it has recitatives and arias like Italian 
operas, while Beggar’s Opera and other ballad operas are made up of spoken words, and popular songs which do not 
have melismatic setting.
2. The Dragon of Wantley is still amusing even to modern audiences as it mimics and exaggerates the improbable 
aspects of the Italian opera.
3. The Dragon of Wantley is well wrought up because it is based upon a popular ballad which had complex elements 
of metaphoric story telling of factual events.
4. The Dragon of Wantley stands for the changing trend of the drama in the 1730’s in London, and may have 
stimulated Handel to seek some new ways to compose his dramatic music.
（2013 年 11 月 1 日受理）
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